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The Mystery of Stilt Granary : a case study m Amaml 
Sunao TAKOSHIMA 
There have been some taboos concerning the stilt granaries among southwest islands of 
Japan. For example, women and children were not permitted to enter the granary in former 
days, nor could people build a house for dwelling on the former site of a granary. When some-
one breaks such taboos, people believe, bad luck would befall upon the taboo breakers. Va-
rious customs and some legends have been built around the idea of a granary. Such an exmple 
is a legend which tells as follows; one divorced husband died under the granary and was 
buried there, and ever since his soul has been guarding the granary. 
Focusing on the functions of the stilt granary, I am trying to decode such mysteries. One 
of the most highly regarded functions of the granary was preventing the entry of rodents. The 
people had some devices for barring mice. Some were physical devices such as very slippery 
poles. In addition, people had recourse in a magical device. When people built a granary, it is 
said that the carpenter chanted a spell, i. e. "Let anythmg whrch eats anything m the granary 
fall down to death." Even today people believe that such a curse is still valid, which makes 
them obedient to the taboos. 
I would also like to point out the symbolic location of the granary. The stilt granaries 
were built within the estate, but also outside from the dwelling area. They contain unthreshed 
grain that was brought by males, and later threshed by females. It means that the granary is 
symbolically located just between the oppositions; Nature/culture, Unsettled/Settled, and 
Male/Female. Such an ambilineal status of the granary might also reinforce its mysterious fe-
atures mentioned above. Because ambiguity generates fear and instability, as some symbolists 
have pointed out previously, the stilt granary might fall into this category of ambiguousness, 
leaving its users with a sense of awe and mystery. 
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倉の建設に際して，棟梁が「物を食べるものは落ちて死ね」という呪文を唱えたと伝えられ
ている。人びとは，この呪文の効力をなおも信じていたのである。
　さらに，高倉の象徴的位置づけも無関係ではない。高倉は屋敷地の中に設けられながらも
住居の外に位置している。また，収穫された稲は，籾の状態のまま男性の手で高倉に収納さ
れ，後に女性の手によって精米されていた。すなわち，高倉は，自然と文化，外と内，男と
女の各対立の中間にあるということができる。いく人かの研究者は両義性は恐怖や不安定を
生じさせると指摘しているが，高倉のもつこうした両義的性格が，高倉の神秘性をいっそう
増しているものと考えられるのである。
　　　　　菊地俊彦著
『北東アジア古代文化の研究』
　旧ソ連邦の解体に伴う国際情勢の転換や1993
年の国際先住民年を契機としてか，近年アイヌ
文化を始め北方文化への関心が高まっている。
北海道立北方民族博物館（網走市）のように専
門の博物館も設立され，研究紀要，特別展示や
国際シンポジウムを通して北方少数民族の生活
実態が学術的に紹介され，蝦夷学会という民間
団体も設立され，機関紙も発行されだした。ア
イヌ民俗・民具研究者でもある萱野茂氏がアイ
ヌ民族初の国会議員として登壇しアイヌ語で演
説をしたのも記憶に新しい。このような中，ア
イヌ民族の歴史と文化を具体的に明らかにする
こともその目的の一つとして，考古学の立場か
ら，オホーツク文化と北方諸地域の古代文化と
の関係を中心に論じたのが本書である。
　内容は第I部オホーツク文化と周辺諸文化と
の関連（第一章サハリンのオホーツク文化，第
二章オホーツク文化に見られる韓鞠・女真系遺
物，第三章オホーツク文化と周辺諸文化との関
連），第1部蘇革易文化と同仁文化（第一章韓鞠
の同仁文化，第二章蛛鵜と流鬼，第三章同仁文
化と轍鞠文化，第四章オホーツク文化と同仁文
化），第皿部環オホーツク海の古代文化（第一
章北千島のオホーツク文化，第二章カムチャツ
カ半島の寛永通宝，第三章カムチャダールとア
イヌ，第四章オホーツク海沿岸の文化交流），
第IV部北海道と北東アジア（第一章大陸文化と
北海道，第二章北海道をめぐる北方諸民族の交
流，第三章北海道と銀の道，第四章アイヌ民族
と北方交易）となっており，ガラス玉を始めと
する山丹交易の事例やアイヌ民族の形成がツン
グース諸民族の展開以前の古アジア諸民族文化
に関わることをコリャーク・ニブヒなどの民族
文化との関連から示唆している第］V部の各章が
われわれには興味が持たれる。
　本書の主題からアイヌ文化に先行する北海道
の擦文文化とアイヌ文化，またオホーツク文化
との関係については頁は多く割かれてはいない
が，北東アジアの民族史の展開における位置付
けがよく理解できる。これも，ロシア・中国と
の研究者交流の賜物と著者は述べているが，ア
イヌ文化と蝦夷の関係など，東北地方の民俗・
民具研究を■通してわれわれも本格的に取り組ま
なければと刺激を受けた。考古学の書でありな
がら，文化論としても示唆に富む労作である。
　　　　　　　　　　　　　　　（佐野賢治）
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